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Abstract 
After preceding reports， we studied e妊ectsof briquetting pressure， Cjuantity of binder and 
moisture in raw materials on Cjuality口freduced b了lqUεttesfrom iron sand， 
Results are as follmvs: 
(1) Although appli色dpressure for briquetting effects litle on compressive strength and degree 
of reduction of五reclbriquettes， green briquettes are too brittle to hanclle when low pressure below 
1，000 kgicm2 is applied， 
(2) Increasing of bincler Jowers degree of reduction and compressive strength. Therefore， 
suitabe quantities of pitch for binder are 1 to 35も.
(3) In early period of firing， briquettes are in a porous state because binder is burned away. 
In order to prevent this phenomenon， applying high briquetting pressure is effective. 
(4) Maximum percentage of moisture in green briquettes is 5 to 6% when briquetting pressure 
over 2，100 kgfcm2 is appIied. In this range， quantities of moisture have litle e妊ecton properties 






















K.K.伊達工場において磨1みされたものである。 その化学組成ならびに粒度分布は表 1，表 2
に示す。砂鉄は A，B 2積を使用した。 Aは幾分低品位で粒度が細かく， Bはこれに対して高
品位粗粒であるがヲこれはこの点を特に意、識して比較使用したものではない。
表-1 原料砂鉄の化学組成 (0/0 ) 
|成分
穏別 i
砂鉄 A I 山|山|川 9.19 3.12 1.24 I 2.87 I 8.27 
砂鉄 B 日 32 I 34.55 I 削 8 I 3.87 2.80! 0.61 I 3.39 I 9.68 
表-2 原料砂鉄の粒度分布 (%) 
250~325 I -325 








表 3 石炭およびピッチの工業分析値 (9"0) 
種 7日一EJ;}
































従来の成果より砂鉄石炭の基礎配合比を 80:20とし，これに 0，3， 5， 10%のピッチを添
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図-9は80:20: 3の基礎配合 5，000kgの製団庄のブリケットを 1，2500C，30 miu焼成した
場合の含水量による焼成ブリケットの還元度ならびに残留炭素量の変化を示す。還元度l土含水
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